











3D block puzzle system based on Augmented Reality 
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Augmented reality (AR) is a live, direct or indirect, view of a physical, real-world environment whose 
elements are augmented by computer-generated sensory input. The AR Technology has been spread through the 
world and has been progressed by applying to various fields such as field of computer game and broadcast. On 
the other hand building blocks has educational effect on thinking power, imaginative power and so on. This 
paper proposes a new AR system that can intuitively pile blocks on blocks or play field to create arbitrary virtual 
object by using AR technology, 






















































































イブラリである OpenCV を使用する．[4] 
 
 
図１ OpenCV を用いた画像処理の例 
 
(２) 研究用デスク 
 マーカ型ビジョンベース AR では Web カメラからマ
ーカが隠れてしまうと位置情報を取得できなくなると
いう問題が有り，これを解決するために研究用デスクを




































移動距離 A(㎜)に対して制限をかけた移動距離を A’ (㎜)
として数式(１)に示す． 
 














































































































( rrr 741 ,, )：基準マーカ座標系における操作マーカ
の X 軸方向のベクトル 
( rrr 852 ,, )：基準マーカ座標系における操作マーカ
の Y 軸方向のベクトル 
( rrr 963 ,, )：基準マーカ座標系における操作マーカ
の Z 軸方向のベクトル 
 
このとき ～ は-1～1 の値を取り，下記の条件を設け
ることで 回転が再現できる． 
 
・ 5.0ra のとき 1ra  
・ 5.05.0  ra のとき 0ra  
・ ra5.0 のとき 1ra  
 




















































柱の 4 種類を採用した． 
 
 
























図 15 2 つのカメラから見た画像 
 
 





 ZYX lll ,, ，上部カメラから見た基準マーカ座標系に




YX lu     (４) 
XY lu     (５) 











① 300  H  
② 250250  S  
③ 250250 V  
 
 




































図 21 3 次元座標に変換された頂点群の描画 
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